In unserem Bestreben, eine gute und einfache Methode zur Fraktionierung von Tabakgut zu finden und damit der Produktion von Zigarreneinlage ein Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, haben wir verschiedene Änderungen einer älteren Siebmaschine eigener Konstruktion vorgenommen. Die technischen und mechanischen Änderungen hatten das Ziel, erstens die Bedienung der Maschine zu vereinfachen und zweitens das Einführen des Tabakgutes in die Siebmaschine durch ein Förderband kontinuierlich vorzunehmen.
BESCHREIBUNG DER SIEBMASCHINE
Eine Prinzipzeichnung der Siebmaschine zeigt Abbildung 1. 
SUMMARY
A sifting machine for cigar filling tobacco is described which includes four different sieves and a conveyor belt continuously supplying the apparatus with tobacco. A first sieve ((/:; of holes: 15 mm) rids the flux of the largest tobacco pieces. The remaining flux of tobacco is received on a second Ievel with three successive zones having increasing perforation diameters (2, 6 and 10 mm). In this way five different classes of product are obtained. As an example the following were obtained during an experiment: >15 mm: 29°/o, 15-10 mm: 23°/o, 1o-6 mm: 28°/o, 6-2 mm: 180fo, < 2 mm: 2 Ofo, Results obtained for stripped and cut cigar filling tobacco as weil as for stripped and cut cigarette tobacco are indicated and discussed with regard to dispersion and reproduceability.
R'~SUMt
Un tamiseur pour interieurs de cigares est presente qui renferme quatre tamis differents et un tapis 
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